





A Glance at the Teacher's Guide to Group Activities












　　In Taiwan’s lower secondary education system, there had been an independent subject 
of group activities from the mid-1980s to the late 1990s. Nowadays the subject is included 
in a learning area of integrative activities. For the purpose of comparing extracurricular 
activities in Japan and Taiwan, this article reports on the Teacher's Guide to Group Activi-
ties. The guide consisted of 1400 pages over in six volumes and was a national manual for 
teachers at that time. Using website research, some basic information is investigated and 
shown. Group activities focused on student activities as the method of instruction as op-
posed to textbook-based teaching by the teacher. Therefore, the guide had both general and 
practical information, for example, introduction to the extracurricular activity theory, prac-
tical methods, model cases, and document styles. This work was supported by JSPS KAK-



























































































































































































第 1冊 1上 中 1・1学期 1984.8 256 1988.8 287  　△ 31
第 2冊 1下 中 1・2学期 1985.1 252 1989.1 262  　△ 10
第 3冊 2上 中 2・1学期 1985.8 268 1989.8 232  　▼ 36
第 4冊 2下 中 2・2学期 1986.1 300 1991.1 276  　▼ 24
第 5冊 3上 中 3・1学期 1986.8 264 1991.1 220  　▼ 44
第 6冊 3下 中 3・2学期 1987.1 311 1989.1 191 　▼ 120
【教科書圖書館】（http://textbooklibrary.naer.edu.tw）の検索システムの結果をもとに、筆者作成。



























































































































































　　　範例 (三十四 ) 國民中學學期團體活動評鑑表（249）

















ackown, Harry C. Extracurricular Activities, Third Edi-
tion, New York: Macmillan Co., 1959.”や“Jones, Galen Extracurricular Activities in Re-
lation to the Curriculum, New York: AMS Press, 1972.”等の洋書 4件（表記は原文ママ）、





























































































（ 8） 【國家教育研究院】の【教科書圖書館】（臺北市大安區和平東路一段 179 號 4 樓）に
おいて、康和出版公司（新店市）、仁林文化出版（台北市）、南一書局（台南市）等
による【教師手册】の実物を確認した（2014年 2月）。
（ 9） 【教科書圖書館】（http://textbooklibrary.naer.edu.tw）の検索システムを用いた（2015
年 7月 2日確認）。
（10） 表 4中、【分組活動】のように、「枝番」付きの【範例】もあった（十四の一、十六の
二、等）が、詳細な集計や検討は割愛した。なお、表 3の目次に「枝番」の記載は
なかった。
（11）「価値（の）明確化」（values clariﬁcation）に関し、中野（2013）を参照した。
（12） うち 1件（【楊寶乾：談課外活動、僑民敎育委員會】）は、刊行年の明示を欠く。
1959年刊であろう。
（13） 1977年告示『中学校学習指導要領』「第 1章　総則」に、「学校における道徳教育は、
学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって、道徳の時間はも
ちろん、各教科及び特別活動においても、それぞれの特質に応ずる適切な指導を行
わなければならない」とあった（下線は引用者による）。この記載は送り仮名を除
き、1969年告示『中学校学習指導要領』と同一だった。1969年告示における道徳
の扱いは、水原（2010：146）を参照のこと。
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